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TH,:E CLINICAL USE OF RADIOACTIVE PHOSPHORUS (P32) 
I. DIAGNOSTIC USE 
by 
ToKIO KuMA, SHINicHI :¥hsE, RYuJI SAITO and Y osHIYURI Y osHIDA 
From 2nd Surgical Division, Kyoto University Medical School 
(Director: Prof. Dr. l ASU¥l •~A AoYA01 J 
Radioactive phosphorus (P1~） was used for a diagnostic purpose of various 
kinds of tumor b~· authors ¥Jy means of surface measurements. At about 24 hours 
after injection of 300・1,0001.lc, 50 C出 e日 oftumors, such as breast tumors, cervical 
tumors, metastasized carcinoma and sarcomas originated from various tissues or 
other kinds of tumor, were selected for this study. 
The radioactivity of the tumor and the normal tissue was counted by a 
Geiger-:.Vli.iler counter and the uptake ratio of these two was calculated. 
Because of a difficulty to choose an area which was persumably normal in the 
cases of such bilateral breast tumor or bilateral cervical tumors, the average value 
of surface counts at the level of the second intercostal space in the mammary line 
or at the bilateral deltoid muscles was used for a counting as a normal control. 
As shown in Fig. 2, these measurments were found to be available as aids in 



































の S3~ に変るが， lmC の p32 の質量は笑に 10-9 ゲラム





















ー・ミューラー管の窓は極めて薄いマイカの膜から成 Fig-. I 
Measursed Cases (50〕
Mastopathy・ ・ ・ ・ ・ e ・・…・・・... e ・ － ー・ ーー・・ー ・・・ ・・ ・ーー・・・・ 7 cases 
Mammary Cancer ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ e ー ・ーー・ーー ・ ・ー ・ーー・ ・ー・ ・ー ・ーー 7 / 
Recurrence of l¥Iammary Cancel' C:¥Iοcaslasis to cervical nodes）ー …・ー ー…ー 2 / 
Mammary F1broma ・ ・ ー ・ ー ・ー ザ d ・ーー －ー－－－－－ － • 1 グ
Subacute Mastitis ・ ・ ・ ・ ・ 。． ．．・ー ・ー…・ー・・・・ ・・・ ・・ーリ ・ー・・ー 1 グ
Carcinoma of the Lung : '.¥Ictastasis to cenical nodes) ・・0・・ 6・・ ・・・e・・・・・・ 3 / 
Recurrence of Gastric Cancer (Palpable lymphatic nodes）ー・ ・ー ー2
Carcinoma 01' the Skin (Metastasis to axillary nodes〕ー ー －ー－一 ー・・・ー・ 2
Carcinoma of the Palate (Metastasis to cervical nodes) ………… ー・・ー ・ー ー3
Carcinoma of the Ce1・vix (primary tumor unknown）・・ ー ・ーー ・ー・・ーー・・・一－ •• 2 
Carcinoma of the Parotid Glancl ・＂・ ーー ー・・・－ －－－－一・・・・・・ 2 
, Sarcoma of th巴 St巴rnun1・・ ・・ . . ・ ...... ・・・・・・・・・・ 1 
S l Chon《lrosarcomarcoη1a ¥ I Sarcoma of the pel、is ・  ...・0・…・・ ・ ・……・ー 1
‘Reticulosarcoma ・ ・・ ・ ・ ・・・・ー… ，…・ 4
Hodgkin・s Disease ・ . ・ー ーー ・ ・ ・・4 ・・ー ・ー…一－・・・・・・…一… 2
Pericostal tuberculosis・・ 
Cervicalnodetuberculosis ・ ・ ・・ ・ －・ ・・ ・ー ・ー・ー－・－ ・－ －－－…・・ 6
Acute Inflammation・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ー・ー・・ ・・ー I
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放射性同位元素 p32の臨床的応用経験 969 
Table 2. Surface Activity of Extirpated Tissues (Counts per Minute) 
Case Cl〕
in Fig. 2 
reopl出 ma 似
Musde －ー………・ ー..・ー........一 ・ー －－…一...240 
Fae Tissue・・ ・ ・0 ・・・・・・ ・ .ー......・ー ・ ・ ・ー・・ ・75
Normal I¥Tammary Gland・・・・・ ・ ・ ・・  ・・ ・ .”凹 .......4 3 
Case ( IJJ 
in Fig. 2 
Surface of the Neoplas1】1a・・・・・・ ・・・・・ー ・・ ・ー ・－ ・・・・・・・・・・・44 
；陥01】
I¥Iusdc; ・ ・ ・ ....，一ー－－－－…・・ーーー …… ，……・…・・・・ ・ ー・85 
Fat Tissue ・ω ・ー・・ 一 － － ・6・ー・・ ・・ー ・・・0・・・・ ・・・・a・30
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